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Oldest Elasmosauridae （Plesiosauria） in East Asia from the Upper Cretaceous Goshoura Group, 
Shishijima Island, Southwestern Japan
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Abstract: Most fossils of the Plesiosauria from Japan are known from Hokkaido and Tohoku. In this report, 
the first plesiosaurian fossil from the Kyushu is described. The specimen was discovered from the Hegushi 
Formation of Goshoura Group （lower Cenomanian, Upper Cretaceous） of Shishijima Island, Kagoshima 
Prefecture, and consists of skull elements （frontal and basioccipital）, most of the mandible （dentary, 
surangular, angular）, a hyoid, cervical vertebrae including the atlas-axis complex. The pattern of striations on 
the tooth surface, elongated cervical vertebrae and single cervical rib heads indicate that this specimen belongs 
to the Elasmosauridae. Separation of the neural arch and centrum in most vertebrae indicate this individual is 
“juvenile” sensu Brown （1981）. The Shishijima specimen is the oldest confirmed elasmosaurid in Japan and in 
East Asia. It is an important specimen showing that the existence of the family in the North western part of the 







ら，本個体は Brown （1981） の定義による “juvenile”（幼体）と判断される．現時点で．獅子島標本
は日本（東アジア）最古のエラスモサウルス科の標本であり，白亜紀後期初頭（セノマニアン期最
前期）の太平洋北西部にエラスモサウルス科長頚竜が存在していたことを示す重要な標本である．
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わき市の上部白亜系双葉層群玉山層（サントニアン）から産出したFutabasaurus suzukii Sato. Hasegawa and Manabe．2006 
のみである．属種不明のエラスモサウルス類化石は数こそ多いものの，保存部位が多くて詳細に記載された骨格は，北
海道の穂別町（現・むかわ町穂別）の蝦夷層群のカンパニアン階下部と，中川郡中川町の蝦夷層群函淵層のカンパニア








Fig. 1. Locality and geological geological map of the SU01. Ａ : Map of Kyushu with a star indicating 
the fossil locality. Ｂ : Map of Shishijima grey areas is the distribution of the Goshoura Group.
Fig. 2. The mandible and the anterior part of the cervical vertebrae of the SU01 （ventral view）. a: angular, a-a: atlas-axis complex, b: basioccipital, cr: 
cervical rib, cv: cervical vertebrae, d: dentary, f: frontal, hy: hyoid, t: teeth.
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共産化石としてアンモナイト（Graysonites sp., Desmoceras sp., Anisoceras sp., Mariella sp.），二枚貝（Pterotorigonia obsoleta 
（Nakano）, Nanonavis pseudocarinata Tashiro and Matsuda）を採集した．先行研究の成果からも，獅子島標本の産出層準は
上部白亜系セノマニアン階最下部であると考えられ（Matsumoto and Amano, 1960; 仲谷ほか , 2006; 小松ほか , 2006）．特
にアンモナイトGraysonites sp.の産出は，それを裏付けている （Ando, 2016; Matsumoto et al., 2003）．
記載
　鰭竜亜綱　Subclass Sauropterygia Owen, 1860
　長頚竜目　Order Plesiosauria de Blainville, 1835
　プレシオサウルス上科　Superfamily Plesiosauroidea Welles, 1943
　エラスモサウルス科　Family Elasmosauridae Cope 1869 sensu O’Keefe, 2001
　属種不明　Genus and species indeterminate
Table 1. SU01 character list 1. Grey areas is the SU01 character.








などの特徴はBrown （1981） の定義によるエラスモサウルス科の特徴に符合する （Table 1）．歯冠部の断面が亜三角形（Ｄ









れており，短く浅い溝で底後頭骨体から分かれている．後頭顆の背側縁近くに脊索管 （notochordal pit） と思われる穴が
ある．

























Fig. 5. Dorsal view of dentary. Dashed square shows a damaged part.




















産 Futabasaurus suzukii Sato．




所蔵NMV-2，歯骨片に7つの歯槽が確認でき，遊離歯２本も共産 : 小川・仲谷 , 1998），北海道小平町産の標本（小平町
教育委員会所蔵OM-1，ほぼ完全な下顎が保存され，歯槽数は14対確認できるが，歯はほぼ抜け落ちている : 中谷・仲谷 , 













標本は稀であり，Eromangasaurus australis Kear. 
2005 （Sachs, 2005），Callawayasaurus colombiensis 
（Welles, 1962），Aristonectes quiriquinensis Otero. 
Soto-Acuña. O'Keefe. O’Gorman. Stinnesbeck. Suárez. 
Rubilar-Rogers. Salazar and Quinzio-Sinn. 2014，





Fig. 6. Surangular and angular. Posterior element of right lower jaw ramus: a: medial, b: dorsal, c: lateral 
aspect, A: angular, ART: articular, SA: surangular.














頚椎（Fig. 9, 10, 11）：
底後頭骨から続いて，環椎・軸椎複合体をはじめ，前方
頚椎が関節した状態で連続して２つのブロック中に保存













字型 （Ⅴ-shape） を成し（Fig. 10），ほとんどの椎弓が椎体
と分離している．















四肢 （Fig. 14） :
中央にくびれを持ち，厚みのある平な中
Fig. 9. Atlas-Axis complex. a: posterior view, b: right lateral view, c: left lateral view, 
d: anterior view, at: atlas, ax: axis, atc: atlantal centrum, hyp: hypophysis.
Fig. 8. A liberation tooth with ornamental ridges and its cross section. 

















わき産Futabasaurus suzukii Sato. Hasegawa 
and Manabe. 2006（国立科学博物館所蔵 
NSM PV15025），北海道中川町産のモレノ
サウルス類近縁種とされる標本（中川町自



























Fig. 10. Anterior cervical vertebra. a: posterior view, b: right lateral view, c: ventral view.
Fig. 11. Posterior cervical vertebra. a: posterior view, b: right lateral view, c: ventral view.
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Fig. 13. Cervical rib. a: front of neck, b: neck center, c: behind the neck.
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